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A FACT-FINDING INQUIRY ON URINARY MANAGEMENT 
OF THE ELDERL Y IN HOME CARE 
Momokazu GOTOH， Yoko YOSHlKAWA， Ryohei HATTORI， 
Yoshinari ONO and Shinichi OHSHIMA 
From the Depart附 nt01 Urology， NagりlaUniversi汐 GraduateSchool 01 Medicine 
A fact -finding inq uirγwas made on elderly people in home care， inorder to investigate urinary 
management. A questionnaire survey was performed on 2，322 elderly people (1，023 male and 1，299 
female) cared at home by 40 home nursing stations in Aichi prefecture. The survey focused on the 
urinary management and the practical problems at home. The number of the elderly managed by an 
indwelling catheter was 225 (9.7%) and 1，301 (56.0%) of the elderly wore diapers. The rates of the 
people managed by an indwelling catheter or diapers widely varied among the home nursing stations. 
In 25.3% of the peop1e managed by an indwelling catheter， the catheter was used because of urinary 
incontinence， which shou1d not normally be indicated. Diapers were unnecessari1y used in 23.9% of 
peop1e mainly for a protective purpose. The m司jorityof the people whose voiding dysfunction was 
managed either by an indwelling Foley catheter or diapers had had this treatment started before 
discharge from hospital. Only 5.8% ofthe elderly wearing diapers received consultation from medical 
specialists. In副lte釘r口ml江t旬en則ltc臼at出hete訂n包za幻tiぬonwas p戸erぽfo町rmedin 36 people (υ1.6%)， and in 23 (63.9%) t白he
cat出hete訂r唱包a剖tiぬonwas carried out by the care g♂lV刊er凶s. We conclude that the urinary management in the 
elderly cared at home is insuflicient and that standardization of the urina町 managementand creation 
of a network of care givers， nurses， general physicians， medical specialists and government 
representatives should be urgently needed to improve the quality in urinary management in the elderly. 
(Acta Urol. Jpn. 48: 653-658， 2002) 








































・パルン留置患者数…………...・H ・...・H ・...…………....・H ・...・H ・..……..........一一一一一名(男一一一一ー 名，女一一一一一名)
・パルン留置の理由
(1)尿排出障害(尿閉・残尿増加)・・….，.・H ・..・H ・........………・H ・H ・...・H ・.…..・H ・..・H ・-……….....一一一一一名
(2)尿失禁…・・・…・・…・・……・…・..................................................................................................一一一一名
(3)理由不明・…・…・……H ・H ・-……・…....・H ・-…..・H ・......……・…...・H ・.....・H ・....・H ・-…....・H ・.....…一一一一名
(4)その他(
・パルン留置の時期
(1)病院退院時にすでにパルン留置……....・H ・-…………....・H ・.・H ・-…....・H ・....…・…・・H ・...……・…一一一一一名
(2)在宅看護中バルン留置・・…・・…...……H ・H ・-…一…・…一…・・…・…H ・H ・...……H ・H ・....・H ・..……・・一一一一名
(3)その他(
・パルン留置者の中，泌尿器科専門医を受診したことのある患者数…...・H ・..…・……ー ……………...・H ・...・H ・-一一一一名
・当初パルン留置されていた患者で，以後パルンが抜去できた患者は
この 1年間何名ありましたか...・H ・...・H ・...・H ・-…ー……・...........・H ・...・H ・...・H ・..……...・H ・...…...・H ・..一一一一一名
.おむつ使用について
・おむつ使用患者数……H ・H ・...・H ・...・H ・.....…・…一…...・H ・...・H ・.・H ・-…・・・一一一一名(男一一一一一名，女一一一一一名)
・おむつ(パッド)使用の理由
(1)尿失禁 1 (トイレ排尿は可能であるが，尿失禁あり).・H ・...・H ・...・H ・...・H ・-…………H ・H ・-……・二一一一一名
(2)尿失禁2 (寮たきりで， トイレ排尿不可)……………...・H ・...・H ・.・H ・-一…・…・・H ・H ・…..・H ・....・H ・-一一一一名
(3)尿失禁3 (痴呆のため， トイレ排尿不可).・H ・.・H ・....一……..............・H ・...・H ・...…………・.....・H ・-一一一一名
(4)尿失禁4 (尿失禁はまれにしかないが，予防のため)……・…...・H ・...・H ・....……………・…...・H ・....一一一一一名
(5)理由不明………・・…・...・H ・-………………...・H ・..……...・H ・..……...・H ・..…・…………...・...…...・H ・-一一一一名
(6)その他(
・おむつ使用開始の時期
(1)病院退院時にすでにおむつ使用.....・H ・-…・ー …H ・H ・...・H ・-…一一…………・・…H ・H ・-…H ・H ・..・H ・..一一一一名
(2)在宅看護中おむつ使用開始……………………………...・H ・..……・……………...・H ・.…..・H ・...・H ・..…… 名
(3)その他(
・おむつ使用者の中， ~必尿器科専門医を受診したことのある患者数……………・・…・H ・ H ・..……………...・H ・.... 名
・当初おむつ使用していた患者で，おむつはずしできた患者は
この l年間何名ありましたか………………...・H ・..……...・H ・..……………………ー・・H ・H ・-……...・H ・H ・H ・-一一一一名
.間欠導尿について
・間欠導尿患者数...・H ・-…・・…・・・…...・H ・....……...・H ・...・H ・..・H ・...…・二一一一一名(男一一一一一名，女一一一一一名)
・理由
(1)尿閉(自排尿不可)..・H ・H ・H ・-… ...・H ・... …・………・・…・・…一…… …………………・ …… 名
(2)残尿(自排尿可なるも残尿多い)…ー ・・・…・…・…一一……一…・......…..........…・………………一一一一名
(3)尿失禁……・ .................................................……・・ー…・…-…・・…一…ー……H ・H ・...……ー …一一一一名
(4)その他(
・方法
(1)家族・介護者が行う・…・…・・・・…......…・・……・…………....・H ・-・・…H ・H ・...・H ・..・H ・-……・……一一一一一名
































R.dio of the elderly with an indwelling catheter 





o 2 4 6 8 10 12 
Number of home nursing station 
Fig. 1. Difference in ratio of the elderly in home 
care managed by an indwelling Foley 
catheter among the home nursing sta-
tions. The ratio of the elderly with an 
indwelling catheter is disperse among the 






















留置理由 留置者数 (%) 
尿排出障害 141 (62.7) 
尿失禁 57 (25.3) 
不明 14 ( 6.2) 
その他 13 ( 5.8) 









Radio of the elderly with diapers 
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Fig. 2. Difference in ratio of the elderly in home 
care with diapers among the home nurs-
ing stations. Dispersion of the ratio of 
the elderly with diapers is verγwide 
among the home nursing stations， rang-
ing from 20 to 90 % . 
656 泌尿紀要 48巻 I号 2002年
Table 2. おむつ使用理由
使用理由 数 (%) 
(1) トイレ排尿可能だが尿失禁あり 155 (11.6) 
(2)寝たきりでトイレ排尿不可 895 (67.0) 
(3)痴呆でトイレ排尿不可 118 ( 8.8) 
(4)尿失禁まれだが，予防のため 165 (12.3) 
(5)理由不明 2 ( 0.3) 
































尿閉 10 (27.8) 
残尿 22 (61.1) 
尿失禁 3 ( 8.3) 
その他 ( 2.8) 
導尿施行者
家族・介護者 23 (63.9) 
自己 10 (27.8) 
他(看護婦など) 3 ( 8.3) 
計 36 (100 ) 
86.9% (50-100%) と高率であったが r看護婦・保




11. 4 % (0 -50 % )， r看護婦・保健婦によるJ 27.3% 
(5 -50%)， r家族によるJ64.2% (30-100%)， r被
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